

عناصر الموضوع

| ¢48 |  |
| :---: | :---: |
| ¢90 |  |
| <97 |  |
| 891 |  |
| 0.1 |  |
| $0 \cdot 0$ |  |
| OIT | +404 |



## 

أولًا: المعنى اللغوي:



 ثانيًا: المعنى الاصطلاحي:
تنوعت المعاني الاصطلاحية للعهد لتنوع العهود واختلاف أنواعها، ولنلك ذكر العلماء الامياء
مجموعة من التعريفات الاصطلاحية، شرعية كانت أم عرفية، نذكر بعضًا منها (ب):
ه كل ما موهد اللهع عليه.
ها كل ما بين العُباد من الموايثق، أو جميع ما انعقد بين إنسانين.
 */ كل ما أمر الله به من طاعته في الآيات الكريمات، ونهى عن معصيته، وكل ما جاء على ألسنة الرسل.
** كل ما تلتزمه وليس بلازم في أهل الشرع كالنذور وما يجري مجر اها الها


مراعاته، وهو المراد (8)
ونلاحظ أيضًا أن هناك علاقة وثيقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي، فكلامما يدل على الآخر.
 . rro/r $^{2}$
 الأصفهاني، ص س الغ ع.
التّعريفات، التجرجاني ص 109 . 10.

## الهه


وججاء العهد في القرآن على خمسة أوجهـ (():
 الإمامة.


(b) [10: 110]. يعني: ولقد أمرنا آدم.

بالحلف إذا حلفتم.



$$
\begin{aligned}
& \text { (1) انظر : المعجم المفهرس لألفاظ الثقر آن الكريمّ، محمد فؤاد عبد الباقي، ص }
\end{aligned}
$$

## 

## 1

الميثاق لغة:
قال ابن فارس: وثق، الواو والثّاء والثقاف كلمة تدل على عقد وإحكامه ووثقت الشنيء:
 عقدّ يؤكد بيمين وعهد، وأخذ الميثاق بمعنى الاستحلاف|"(Y)

الميثاق اصططلاحًا:
 من النبيين أو البشر، أو كان الميثاق مما يعقده الناس فيما بينهم. الصلة بين العهجد والميثاق:

 r الوعد:

الوعد لغة:
قال ابن فارس: اوعد، الواو والعين والدال كلمة صححيحة تدل على ترجية بألقول، يقال: وعدته أعده وعدًا، ويكون ذلك بحخير وشر، فأمَّا الوعيد فلا يكون إلا بِشَرِّ|"(ع) .

الوعد اصطلاحًا:
أداء ما التزم به المُرء لغيره من صلة أو معا معاملة أو غير ذلك مع عدم الظلم والخيانة(0) الصلة بين الوعد والعهد
أن العهدل ما كان من الوعد مقرونًا بشرط، نحو قولك: إن فعلت كذا فعلت كذا، وما دمت على ذلك فأنا عليه، ويقال: نقض العهد أخلف الوعد (†)

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) مقاييس اللغة (1)/ } \\
& \text {. } 101 / 0 \text { (Y) بصائر ذوي التمييز (Y) }
\end{aligned}
$$

## الهه

العقّد لغة:
قال ابن نارس: اعقلد، العين والقاف والثدال أصل واحد يدل على شد وشدة وثو ونوق، وإليه ترجع فروع الباب كلها، من ذلك عقد البناء، والجمع أعقاد وعقود، وهو وني نتيض الحليل، ويأتي


العقّد اصطلاحًا:
وهو، اتفاق بين طرفين يلتزم بمقتضاه كل منهما تنفيذ ما اتنقا عليه، ويُجْمَعُ على: عقود
الصلة بين العقد والعهد:
أن العقد أبلغ من العهد، تقول: عهدت إلى فلان بكذا، أي: ألزمته إياه، وعقدت عليه وعاقدته: ألزمته باستيثاق.
-
وكما أن التقوى ومحبة الله عز وجل جزاءٌ لمن يوفي بعهده، تأتي آية أخرى كلقابل معنى هذه الآية حيث جعل الفس عاقبة الناقضين لعهد اللهع عز وجل. قال تعالى:
行
 [آل عمران:
يخبر الله تعالى عن جزاء الذين يخونونون العهد، ويكتمون ما أنزل الله، ويبدلون بالحق الباطل، ويستبدلون بكلاملام اللها وأوامره عوضًا حقيرًا وثمنمًا قليلَا، وهو متاع الدنيا من الثرؤس والارتشاء ونحو ذلكت ذلك الجزاء هو خسارة نعيم الآخرة، واستحقاق غضب اللهو وسخطه، وعدم الثناء عليهم، وانعدام الإحسان إليهم والرحمة بهم، والاستهانة بأحوالهم وأوضاعهم، ولهم عذاب مؤلم شديد في نار جهنمّ، وقد عبر الله تعالى عن كل ذلك بطريق المجازياز فجعل نكث العهد وأخذ شيء مقابلبه بمثابة الشراء والمعاوضة، ولكنها صفقة خاسرة لأن المقابل أو الثمن مهما كان كثيرًا فهو في الواقع قليل إذا قيس بعظم الجرم والذنب
(1) انظر: التفسير المنير، الزحيلي r/ MAM.

## 

نـزل القرآن بلسان عربي مبين، على أفصح العرب وأقومهم لسانّان، وكان القرآن الكريم هو المعجزة الكبرى للرسول صلى النى الله عليه وسلم حيث تحدامهم الله أن يأتوا بمثله، بل أن يأتوا بسورة منه، فهذا القرآن المعجزة يقف المسلم أمامه منبهرًا بين الإعجاز ويين سلاسة الأسلوب وسهولة العبارة وتوة نفاذها إلى أعماق القلوب، لا لا

تعقيد ولا تكلف ولا تركيب.
وفي هذا المبحث نقف على الأساليب
التي استخدمها القرآن الكريم في تعظيم
العهد.
ا. الخبر
وردت آيات كثيرة في القرآن الكريم تتحدث عن العهد بصيغة الخبر، وهذه الآيات توضح عاقبة نقض العههد، أو جزاء الوفاء به، وسيتضح ذلك من خحلال الأمثلة الآلتي. يخبر الحق تبارك وتعالىى عن جزاء من أوفى بعهده، قال تعالى:
 أي: فإن كل من أوفى بما عاهد عليه، واتقى الله في ترك النخيانة والغدر، فإن الله يحبه ويرضى عنه؛ لأن الله عهد إلى الناس في كنبه أن يلتمووا الصصدق والوفاء بالعهود

## الههد

بمقتضاه، وتحقيقًا لعبودية الله وطاعته. r. أسلوب الاستفهام. ورد أسلوب الاستفهام في القرآن الكريم بصيغ كثيرة، أذكر بعضًا منها: 1. بصيغة الاستڤهام الثوبيخي: قال تعالئى:


[يس: י7].

Y Y بصيغة الاستفهام الإنكاري: قال تعالُى:






 . نلاحظ مما سبق أن الاستفهام بأنواعه أحد الأساليب البلاغية التي عُرِضت فيها تضية العهد توييخًا وإلنكارًا ونفيًا. ؟. الترهيب والترغيب والوعد والوعيد.
من أبرز الأساليب القُرآنية في عرض تضية العهد، أسلوب الترهيب والترغيبر الانيب، والوعد والوعيد، بل إن أغلب الآيات التي

وشدة العقاب النذي يلقاه في الآخرة"(1). نلاحظ روعة الأسلوب القرآني في
هاتين الآيتين، حيث جعل الوفاء بالعهد في الآية الأولى سببا لمحجبة اللهل ورضاهاه، وجعل خيانة العهد في الآية الثانية سببا لخسارة نعيم الآخرة، واستحقاق غضب الله وسخطه.
ץ. الأمر.

يعتبر أسلوب الأمر في القرآن الكريم
بشكل عام من الأساليب التي يتسابق المؤمنون العأملون لتحقيقه والوفاء بالمراد
 مقتضى الإيمان، وسأذكر هنا بعض الآيات التي توضح هذا الأسلوب: قال تعالى:



[لأنعام: 1or].

 وقال تعالى:
 نلاحظ من خلال الآيات السابقة أن الأمر يتكرر، تعظيمًا لشأن العهلد، وتنييها على وجوب الوفاء به، وعدم الإخلالال (1) النظ: التُنسير الوسيط، سيد طنطاوي $.1 \varepsilon q / r$

وردت في هذا المجال لا تخلو من أحد

四

خَلِّرُونَ مَهِ［المؤمنون：•1－1－11］． نفي هذه الآيات ترغيب للانتحاق بصفوف المؤمنين لنيل رضى الرحمن عَزَّ

وفي سورة البقرة قصة بني إسرائيل، وكيف نقضوا العهود، وكيف كان جزاؤهم

مقابل هذا النقض قال تعالى：
 رِنحْ央 عَمَّا نَعْمَلُونَ

 وفي موضع آخر يتضح الوعيد المخيف
 نفس المؤمن هزّا، ويشوقها إلى وعد الله بخسِ قال تعالىى： وترغيبه．
侕
 ［آل عمران： وهناك آيات جمعت بين الوعد والوعيد



هذه الآية تَمْثِيلٌ قُصِدَ به الترغي
الالجهاد، عبر فيه تعالى عن بذل المؤمنين
أنفسهم وأموالثهم وإثابتهم بالجنة، كرما وفضلًا وإحسانًا، عبر عن ذلك بالشراء والمعارضة، فإنه قبل العوض عما يمل يملكه بما تفضل به على عييده المطيعين له، قالد الحسن البّصري وقتادة：ابايعهم－والله－ فأغلى تمنهم｜｜（1）．
قال تعالى年




## الهه

## 

من خلال استقراء الآيات القرآنية التي وردت في العهد وجدت أن الالتزام بالعهد تارة يكون مع الله تعالى، وتارة بين البشر،

فمن أمم تلك العهود والموايثق ما يلي: أولًا: العهود مع الله:
لقد أخذ الله عز وجل عهودًا عظيمة وكثيرة على بني آدم حيث حَمَّلَهُم الأمانةَ التي عجزت عن حملها السموات والأرض والجبال، وكان أول هذه العهود اللذي أخلذه الله تبارك وتعالى على ابن آدم وهو آلم في
 قال تعالىى: مِنْ㨝
 فقد أخذذ الله العهد على عباده جميعا، أن يعبدوه ولا يشركوا به شئَّا؛ لأنه ربهم وخالتهم، قال الشّوكاني في تفسير هذه الآية: اوالمعنى أن الله سبحانه لما خلما آدم مسح ظهره فاستخرج منه ذريته وأخل عليهم العهلد، ومؤلاء مـم عالم الذر، وهر وهذا هو الحق الذي لا ينغيني العدول عنه ولا المصير إلى غيره لثبوته مرفوعًا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وموقونا على غيره

فمنها قوله تعالى:



.[Ir
يبين الله تعالىى في هذه الآية جزاء الوفاء بالعهود، وعاقبة الكفر والعصيان.
 آلْتُـُدوِ
فنعمة الله عز وجل هي الإسلام والنصر
على الأعداء، ومضافاً إليه سائر نعمه عز وجل التي لا تعد ولا تحصى، والعهد والميثاق الذي أخله عليهم هو هو أن يعبدوه ولا يشركوا به شينًا، فكل من شهد ألن أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وما وما وقع من مبايعة الرسول صلى الثله عليه وسلمب، فقد تطع على نفسه عهلًا يجب أن يلتزم به ولا يحيد عنه، وعليه أن يعمل بالأحكا والنشرائع التي فرضها الله تعالى عليه، وأن يعمل بما جاء به محمد صلى الثله عليه

وسلم
[انظر : الميثاق: ميثاق الله مع الخلق]
ثانيًا: العهود مع الناس:
العهود التي تقع بين الناس، هي التي تكون بين الإنسان وبين أخيه المسلم، وبين الئين المسلمين وبين الكفار وغير ذلك من العـين العهود المعروفة، فقد أمر الله تعالى بالوفاءاء بالعهد، فقال عز وجل:
 يعني: أن الوفاء بالعهد مسؤول عنه


(0) انظر: الـجو اهر الـحسان، الثُعالبي r/ 1/

من الصصابةه(1)
ومن الآيات الدالة على العهود مع الله
تعالى، قوله سبحانه وتعالى: لا لـا .
 قال الطبري: اعنى بذلك: وقد أخلذ منكم ريكم ميثاقكم في صلب آدم بأن الله
 وقال القرطبي: اوقد أخذذ منكم ربكم الميثاق والعهد وأنتم في ظهر أبيكم آدم عليه السلام بأن الله عز وجل ريكم لا إله لكم

ومن الآيات الدالة على ذلك أيضّا،




قال الماوردي في تفسيره لهذه الآية: إإن العهد هو النذي أخذه الله على بني آدم حين أخرجهم من صلب أيبهم آدم عليه السلام) ومن الآيات الدالة على ذلك، قوله سبحانه وتعالُى:


$$
\begin{align*}
& \text { جامع اليّان }  \tag{1}\\
& \text { الجّإمع لأحكام القرآثن MM/IV. }  \tag{}\\
& \text { النكت والعيون، / / 19 }
\end{align*}
$$

ما أمر الله به من إمساك بمعروف، أو تسريح بإحسان، وعليه حمل بعضهم هذا الحـير الحيث، ومنها ما لا يوفى به اتفاقًا كسؤل ال طلاق أختها ومنها ما اختلف فيه، كاشتراط ألا أن لا لا يتزوج عليها، أو لا يتسرى، أو لا ينتلها من
منزلها إلى متزله||(T).

فلابد للمسلم أن يؤدي ما التزم من
الشُروط على عقد الزواج؛ لأنه استحل بها
الفرج؛ فأيما رجل تزوج امرأة على ما فل من من المهر أو كثر، ليس في نغسه أن يؤديها حقها؛ فقد خدعها، ووقع تحت طائلة العقاب. r.

من العهود حقوق الجار؛ فإنها حقوق يلتزم بها الجار لجاره فطرة ودينًا وخلقًا؛ يقول الله تبارك وتعالى:




 [انساء:جبّ].
فالإسلام حريص على أن يفي كل جار لجاره بالأمان من ظلمه؛؛ فلا تُستباح محارمه، ولا يُنال عِرْضُه، ولا يُستحلِ مالُّه، ولا يَناله أئِّ صنف من أصنا
\&. الوفاء بما التزم به من بيع أو

 يعني: ولا تخلفوا العهد. العهود مع الناس لها صور شتى، وجميع هذه الصور نردها إلى قول الحق تبارك وتعالى: مَسْرُولَا هِ [لإسراء: عب]. من هذه الصور: ا ـ سداد الدين.
الدين هو عهد بين الدائن والمدين، فلا بد من الوفاء بهذا العهلد، ولثد امت امتم الإسلام بالدين؛ لأن أمره عظيم، وقد أكد النبي صلى الله عليه وسلم على قضاء الدين، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من أخذأموال الناس يريد أداءها، أدى الله عنه، ومن أخذها يريد

إتلانها، أتلفه الله) (1)
r. r. عقد النكاح،

عقد النكاح عهد، قال صلى الله عليه وسلم: (أحق الشروط أن توفوا به، ما

استحللتم بها الفروج)(ب) قال الخطابي: מالشروط في النكاح مختلفة؛ فمنها ما يجب الوفاء به اتفاقًا، وهو
(أخرجه البخخاري فيع صحيحه، كتاب

الاستقر اض، بابِ من أخخذ أمو الْ الناس يريذ

$$
\text { إتلافها، رقمم } 110 \text { /r ranv، }
$$

(Y) أخرجه البخاري في صصيسه، كتاب الشروط، باب آششروّط في المهر، رقم

$$
19 \cdot / r \text { rrvy }
$$

الخداع إلا أن يكون فيه نقض عهد أو أمان إجارة.

فلا يحله(2)
[انظر: الميثاق: الميياق بين الدول]

الوفاء بما التزم به من بيع أو إجارة، وغير ذلك من المعاملات المالية ما دامت مشروعة، يقول تعالىى: المّا
 سواء كانت هذه العقود مبرمة بين المسلم

ه. الوفاء بالعهود بين الدول.
لقد دلت السنة النبوية على احترام العهود، فقد أكد الرسول صلي الئى الله عليه وسلم على احترام الأحلاف المعقودة في الجّهلية، وقال صلى الله عليه وسلم مؤكدًا على ضرورة الوفاء بأحلاف الجاهلية: (أوفوا بحلف الجاملية فإنه لا يزيله -يعني الإسالام- إلا شدة) (\$)
وظل تاريخ الإسلام منذ فجر عهده،
وعلى مر مراحله التاريخية، صفحة بيضاء نقية، لم يدنس بخيانة، ولا غلدر، ولا ولا نقض

عهل، بدون وجود ناقض من العندو (ث)
قال النووي: اواتفق العلماء على جواز خدلاع الكفار في الحرب وكيف أمكن
 (Y) أخرجه الترمذي في سشته،: كتاب أبواب السير، باب ما جاء ثُ الحملف، رقم 1010، . $1 \varepsilon \tau / \varepsilon$
 رقم (艹) انظر: الوناء بالعهود والموائيق في الشريعة الاسلامية، الدجميلي ص MTV.

## الالهه

## 

$$
\text { [البقرة: • • } 1 \text { ]. }
$$

وقد وردت آيات كثيرة تتضمن لفظ العهد وتشتمل على وجوب الإيمان بالله
 أول آية في القرآن الكريم يرد فيها لفظ العهد نجل الحكم من الله تعالُى على من نتض العهد بالكفر، فلا إيمان إلا بالالتزام بعهد الله تعالى. يقول تعالى:


 .[ru-rv
فنقض العهد كفر، والالتزام به إيمان كما يتضح من هاتين الآيتين.
ومن الآيات التي تربط بين نقض العهد


ومن الآيات التي تدعو إلى الإيمان بالله عز وجل وتُنَّهُ إلى ما ألخذه الله على الثى البشر من عهل، ومشنعة(1) على أولئك الذين لم
(1) الشناءة: النظاعة، شنع، ككرم فهو شنيع
 النير،كالتشنيع. انظر: القاموس المحيط، الفيروزآبادي ص

## هجالات المهب في القّرآن

يمتدالعهدلإلى جميع ميادين حياة الإنسان وواقعه، لإصلاح حياة الناس ويدون العهد والوفاء به تفسد حياة الناس وتضطربكا والناظر للآيات القرآنية التي جاءت بالعهود يتضح له أن العهود جاءت في مجالات عديدة، منها: العقيدة، العبادات، الأخلاق، العلاقات مع غير المسلمين، المعاملات، الجهاد في سييل الله. أولًا: العقيدة:

من أهم مجالات استعمال مصطلح العهد مجال العقيدة، والمتيع للآيات التّي ورد فيها لفظ العهد يلحظ هذا الجا الجانب بوضوح، وبعد استقراء الآيات التي ورد فيها مذا المصطلح في الجانب العقدي ينحصر اللحديث فيه عن الإيمان بالله وكتبه ورسله والإيمان بالشرائع المنزلة. ا ـ الإيمان بالله.
يعتبر الإيمان بالله تعالى الأساس الذي تتفرع عنه جميع جوانب العقيدة الأخرى، ونجد أن آيات العهد التي تتعلق بالإيمان بالله تعالى تربط بين الإيمان والعهد ربطا قويًّا، وأن السبب الرئيس في نقض العيّ العهود والموايثق هو عدم الإيمان أو ضيعفه، ودليل ذلك قوله تعالى:

يحترموا عهودهم فلم يحققوا الإيماذ في في هذه الآية يدعو الحق سبحانه وتعالى بني إسرائيل للوفاء بالعهد الذلي عاهي عليه، ومن العهود الثتي أخلذها الله عز وجل من بني إسرائيل: الإيمان بالتوراة، وني التوراة وجوب الإيمان بمحمد صلى الانلى الله عليه وسلم والكتاب المنـنزل عليه، هذا هو مقتضى العهد الذي بينهم وبين الله جلم
 عن الرشوة بالثوراة، وتحقيق ذلك تحقيق

- للتقوى
r. الإيمان بالرسل والأنبياء.

جاء مصطلح العهد في مجال وجوب الإيمان بأنبياء الله ورسله، وذلك فيا في الكد آيات في كتاب الله، فالعهد الذي ألخذ بني إسرائيل وذكر في القرآن مرات عديد كان يتضمن وجوب الإيمان برسل الله سبحانه، وبالأخصص نبينا محمد صلى الله

عليه وسلم. قال تالِ تعالى:
 يُوْيُنُونِجِ


 فالرسول صلى الله عليه وسلم هو (Y) إظر:

قال تعالى:


 .[1.r-1.1
وكما بدأت آيات العهد في القرآن الكريم" (1) في مجال الإيمان نجد ختاميا فيا أيضًا في المجال نفسه، فآخر آية ذكر فيها لفظ العهد وردت في سورة المعارج؛ مبينة وصف المؤمنين، قال تعالى:
 Y . الإيمان بالكتب المنزلة.
الإيمان بالكتب المنزلة هو الران الركن الثالث من أركان الإيمان بالله عز وجل، وقد جالد مصططلح العهد في مجال الدالدوة إلى الإيمان بكتب الله المنـزلة على رسله، وقد تعددت الأساليب التي ورد فيها هذا المصطلح، يتضح ذلك من خلال الأمثلة: قال تعالىى:



 (1) النزون. حيث ترتيب المصحغ وليس حسب

حتى يكون من معجزاته أن تنزل نار من السماء تأكلها النار.
قال تعالى:隹




 رد الله تعالى على اللنين استخدمواعهـد الله ذريعة للتكذيب بالرسل فكتشف الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم أن مذا ديدنهم وسنة فيمن كان قبلهمه، يرثها المتأخر عن المتقدم ويورثها السابق للاحتا فلقد أخذ ألله الميثاق على بني إسرائيل بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم ولا يتم الإيمان به إلا أن يصالي الناس إلى الإيمان به وبيان أنه على الحقة، مستدلين على ذلك بما معهم من التوراة والإنجيل، مما لم يكن عند غيرهم من الأمنم الوثنية التي كانت تنظر إلى اليهود والنصارى نظرة تقدير واحترام لدينهم الذي يتميزون بـي عن غيرهم(t). ثانيًا: العبادات: لثد أمر الله تعالّى عباده في كثير من

المصدق لما معهمب، والنّي معهم هو التوراة، وفي التوراة وجوب الإيمان بالرسول صلى اللله عليه وسلم وقد أعطوا العُهد وأُلِخلَ عليهم الميثاق بالإيمان بها وما فيها. قال الزمخشري: اواليهود موسومون بالغدر ونتض العهودد، وكم أخذ الله الميثاق منهم ومن آبائهم فنتضواكا، وكم عاهلدوا رسول الله فلم يفوا الذين عاهدت منهم ثم ينفضون عهدمم في كل مرةٍ وهم لا يتقون،(1)
وحين جاء اليهودَ وأحبارهم رسولُ من عند الله، وهو محمد صلى الله عليه وسلم اللذي يجلدونه مكتوبا عندهم في الثوراة، طرح فريق كير منهم تعاليم التوراة التّي تشهد بصدقه وراء ظهورهمه، حتى لكانْهم يجهلون أنها من عند الله، واتعووا ما قصته واختلقته الشياطين من السحر والأوهام والمفتريات على عهد سليمان عليه السلام ومن هذه المفتريات والأكاذيب زعمهم أن سليمان عليه الُسلام كان ساحراّا، وما وما تم له ملكه العُريض، ولا ظهرت اليّ على يليه المعجزات الباهرة من تسخير الجن والريح إلا بهذا (4)
وني الآية الثالية يرد الله تعالى على من ادعى أن الله عهد إليهم ألا يؤمنوا لرسول،
(1) الكشاف / Y /
(Y) انظر: التثسير المنير، الزحيلي / / / /




شُشْرِكُ الْ

[اتوبة: 111 -11

ياتّي وصف المؤونين الذين يفون بيبعهم -وهو عهد مع الله- يشتمل على عدة أنواع من العبادة تؤهل صالحبها لئليل رضاء


 [البقرة: ${ }^{\text {T] }}$ ولقد جاءت الآيات القرآنية الخاصة الله والحصول على الجنة، وفاءً بعهد الله


 التي استعمل فيها لفظ العهد، مجال الأمر مباشرة أن من صنا صفاتهم المحانظانظة على

بالعبادة في فروعها المتنوعة.


. وكان هذه إشارة إلى أن الصلاة من العهد فهم يراعونها بالمحافظة عليها، ومثل ذلك
جاءت آية العهد في سورة المعارج حيث تلتها - بعد آية - آية المحافظة على الصلاة. قال تعالى:







(1) انظر: تفسير السمرقندي (19/r.

وخونهم عاقبة التفريط فيه.






 ［لأَخزاب：

رابعًا：العلاقات مع غير المسلمين： جاء الإسلام ليقوي العلاقة بين الأفراد والجماعات والأمم والدول بعضها الما مع بعض، ويحدد إطارما وسياستها، وبهنا توثقت بالعهود والموايثيق، لتكون عاملاّلا من عوامل النصر وانتشار الإسلام في كل الدول المعروفة وشرع الإسلام للحاكم المسلم أن يعقد العهود والمواثيق والاتفاقيات في السلم والحرب مع الدول الأخرى بما يحقّ مصالح الدولة الإسلامية، ويضمن لها استقرارها ونفوذها وسلامتها وقد أوجبا الله تعالى الوفاء بتلك العهود والمانيا وايثيا وإتمامها وعدم نتضها، واعتبر نتضها خيالنة وغدرَا وخداعاعا＂（） قال تعالىى：وها

 وَهُمْ لَايَنْقَوْتِ
 ［1الأَمزاب：00－00］．
（1）الظر：العهد والميئاق في القرآن، ناصر العمر ص．1ヘ7

ثالثًا：الأخلاق：
جاء العهل في القرآن الكريم في مجال الالتزام بالأخلاق النبيلة والسلوك الحسن، فكل الآيات التي جاءت ميبنة نيلّ العّ العهد
 أولئك بَأسوا الأخلاق وأقبحها．


[البقرة: • • ] ].

وتال تعالى：：

重
[آل عمران:

وقال تعالى：


 وفي المقابل يصف القرآن النّين يوفون بالعهد بأحسن الصفات ومكارم الأخلاق． قال تعالى：唘
 ＂
وقال تعالى：
 وقال تعالى：

الأمة إذا فاتت تمكن منها عدوها، فلذلك علق نبذ العهد بتوقع خيانة المعاهدين من الأعداء ومما يدلل على أن الدولة المسلمة تحترم العهد قوله تعالى: عِحْ



والمعنى: وإن طلب منكم هؤلاء المؤمنون النين لم يهاجروا النصرة على أعدائكم في الدين، فيجب عليكم أليم تنصروهم، لأنهم إخوانكم في العقيدة، بشرط ألا يكون بينكم وبين هؤلاء الأعداء عهد ومهادنة، فإنكم في هذه الحالة يحن عليكم نصرة هؤلاء المؤمنين الذين لم يهاجروا؛ لأن في نصرتهم- على من بينى الينكم وبينهم عهد- نقضا لهذا العها بالعهد أولى وأداء حق الميياق أحرى

وأجدى (ب)
خامسًا: المعاملات:
لثد جاء العهد في القرآن الكريم في إطار تنظيم التعامل بين الناس لتحمل الئقة والأمانة مكان والخوف والخيانة، ولكي يتضح هذا
(1) التحرير والتنوير، ابن عاشور • • (1)
 .171/4

توضح هذه الآيات أنه إذا حصل عهد بين دولة الإسلام وأي دولة أخرى وتا ولامت الثّول الأخرى بنتض هذا العهلد، فهم عندئذ أضل من الدواب وجزازاؤهم شديد وعقابهم أليم، ليكونوا عبرة لغيرهم ونكالًا للآلخرين. وفي المقابل إن بلغ الدولةً المسلمةً
 ويخططون لها، فلا يجوز للمسلمين أن أن ينفضوا العهد فجأة وبدون سابن إبان إنذار، ما لم يكن هناكُ من البراهين الظاهرة على مباشرتهم لنقض عهودهمب، وإنما لا بد من من الئ نبذ العهد وإعلامهم بفسحة قبل حربهم ومناجزتهم احتراماما للعهود.


[لألنفال: 00].
قال ابن عاشور في هذه الآية: اوإنما رتب نبذ العهل على خوف الخيانة النّ دون وقوعها؛ لأن شؤون المعاملات السياسية والحربية تجري على حسب الظّنون ومخائل الأحوال، ولا يتظر تحقق وقوع الأمر المظنون لأنه إذا تريث ولاة الأأمور
 أو للتورط في غفلة وضياع مصلحة، ولا تدار سياسة الأمة بما يدار به القضضاء في الحققوق؛ لأن الحقوق إذا فاتت كانت بليتها على واحد، وأمكن تدارك فاتثها، ومصالح

## الهه

 * شَكْ



فني هاتين الآيتين يتضح اهتمام القرآن في تنظيم العلاقة بين الرجل والمرألمأة عند الزواج وعند الطلاق. r r . الكيل والميزان.
يجمع الله عز وجل بين الإيفاء بالكيل
 العلاقة القوية بين العهود والوفاء بالكيل والميزان.
قال تعالى:鲀

 كَا مَدَكُرْوَنَ
س. الأمر بالعدل والنهي عن البغي. بعدما ذكر الحق تبارك وتعالىى العدل أعقبه بالأمر بالوفاء بالعهدة، والتعامل بين الناس إن لم يصاحبه العدل كان بغيًا وعدوانًا.
قال تعالى: ولْ


الكلام نورد بعض الأمثلة:
قال تعالُى: : الْ
 فقد جاءت هذه الآية بعد أن ذكر لنا سبحانه واقع أهل الكتاب من حيث التعامل



.[vo
وهذا دليل قوي على أن التعامل والتُقايض نوع من العهود يجب الؤلاء به، وأي خلل في ذلك فهو خيانة للعهود، وهذا ما أكد عليه قوله تعالى:

[المائةة: ا].
ومن المعاملات التي عمل القرآن الككريمعلى تنظيمها بين الناس، ولها ارتباط

وثيق بالعهد ما يلي:
ا. الزواج والطلاق.
الزواج والطلاق نمط من أنماط التعامل البشري يحتاج إلى ضمانة قوية تضفي على طرفي العُقد الود والوئام بعيدًا عن أي محاولة للمكر والخداع، ونلمس قور هذا العقد وأهميته في ميزان الإسلام من خلال هذه الآيات، قال تعالى: رؤِّإِنْ

 لَ-1

 والتعبير هنا بالاشتراء كناية لجامع ما بينهما من الإيجاب والقبول، يؤكده

التصريح بالعهد من الله جل وعلا وفي موضع آخر ينعى اللهه على المنافقين سوء فعلتهم يوم الأحزاب وفرارهـم عنم الجهاد في سبيل الله، مع أنهم قد أعطوا عهودهم ومواثيقهـم ألا يفروا. قال تعالىى:
 [الأحزاب: 10]
ولكنهم خانوا وغلروا وبئس ما فعلوه. وفي المتابل يملح الله تعالّى المؤمنين لصدقهم ولوفائهم بعهودهم وثما ولتّهم فيا في الـم ساحة الجهاد، وكانت أرواحهم ثمنًا للوفاء

بعهودهم.
قال تعالى :

 فهاتان صورتان متقابلتان: صورة المؤمنين بوفائهم وصدقهم مع مع الله، وصورة المنافقين بغدرهـم وخخيانتهـم وسوء فعلتهم وهكذا يبدو شأن الجهاد في سبيل
(Y) انظر: : نظم الدرر، البقاعي Y/9.

عَنِ気
 تَّ ع ـ الأمانة.
تعتبر الأمانة من أهم أشكال التعام الْامل وأخطر ها، ومن هنا نجد العناية بها، فنلاحظ الجمع بينها وبين رعاية العهد في موضعين من القرآن، مع أن الآيات اللسابقة لهذه الآية في المو ضعين والناحقة كذلك، كل آية منها استقلت في موضوع واحلد، بينما جُمِعًا في آية واحلدة، وهذا لم يأت عبثًا، وحاشا لله عن ذلك، وإنما للرابط القوي بين معناهما فالأمانة عهد والُعهد أمانة. قال تعالى

- وَعْ" سادسًا: الجهاد في سبيل الله:
ورَدَ العهد في مجال الحث على الجهاد في سبيل الله، وبيانًا لعظم شأنه وعلو مقامه، وأن التخلف يوم الزحف نقض لعهد الله وانتهاك لحرماته.

 بعد قوله: (1) انظر: العهلد والميثاق في الثقر آن، ناصر العمر ص


## اله

## 

الوفاء فضيلة من فضائل الإسلام العظيمة، والتي حث عليها الإسالام وجعلها دليَّا على الصدت والشجاعة والصبر، ولا

عهد جزاءو ولكل فعل أثزا، والخوف والر الر جاء
من صفات النفس البشرية، فهناك نفس تنقاد
مع الوعد وأخرى تخشى الوعيد، والمؤمن يعيش دائما بين الرجاء والخوف.

أولًا : حكم الوفاء بالعهجد.
نقض العهد كبيرة من كبائر الذنوب: وقد
أمر الله المؤمنين بالوفاء بالعهود، وحرم
عليهم نقضها فقال:

وقال:

وتوجد الكثير من الأدلة في الكتاب
والسنة التي تأمر بوجوب الوفاء بالعهد وتحرم نتضه، قال ابن عطية: اوكل عهد

وقد عد بعض العلماء نتض العهود من
الكبائر، ومنهم الذهبي، نقد عديا
من الكبائر حيث قال: الالكبيرة الخامسية
والأربعون: الغدر وعدم الوفاء بالعهده| (ث)

$$
\begin{aligned}
& \text { (المحرر الوجيز، 1 (1) } \\
& \text { (Y) الكبائر، (Y) }
\end{aligned}
$$

الله عظيما، كيف لا وقد أخذذ العهد على المؤمنين بأداثه والتيام به إلى يوم القيامة! وإن تخلواعن ذلك ضرب الله عليهم النذلة في الدنيا وعاقبهم في الآخرة.

وفيما يلي بعض الأدلة من الكتاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلي
 خالصّا: من إذا حدث كذب، وإذا وعد
 ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من الثفاق حتى يلدعها) (1) وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من أخفر (Ү) مسلمًا فعليه لعنة اللله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل)
وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: (من كان بينه وبين قوم عهد فلا يحلن عقلي ولي ولا يشدها حتى يمضي أمده، أو ينبذ إليهم على سواه) (ع) وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إن الغادر ينصب الله له لواء يول يوم القيامة، فيقال: ألا هذه غدرة فلان) (0)
(1) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الإيمان،
 أخفر: بمعنى نتض عهنه.

أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الـجزية، باب إثم من عاهد ثم غدر، رقم MIV9، .1.个/乏 أخرجه الترمذي في سننه، أبواب النير المير، باب

 أخرجه مسلنم في صحيحعن، كتأب الجههاد،

وَإِتَى فَأْرَبْوْنِ
وقال تعالى:

وقال تعالى:
[الأنعام: و10r].
وقال تعالى:

وقال تعالى:

وقال تعالى:


كاَجمَّعُولَا
وقال تعالى:
[الأحزاب: 10].
من خلال الآيات السابقة يتضح حكم العهود، فالآيات صريحة الدلالالة على وجوب الوفاء وحرمة الغدر والخيانة، وجميع الآيات الثي ورد فيها لفظ العهد تدل على ذلك المنطوق أو بالمفهوم. وردت أحاديث كثيرة في وجوب الوفاء بالعهد وإثم من نتض ميثاقه أو غدر بـر بما

عاهد عليه، نذكر بعضًا منها:
روى البخاري عن عبد الله بن عمرو

ووجوب الوفاء بالعهد أمر واضح لا والموفون بعهدهم هم المؤمنون، فقي في سورة (المؤمنونه عندما سردت الُسورة صفات المؤمنين جاء قول الله عنهم:
 [المؤمنون: 1 ].
فرعاية العهد والأمانة من صفات الموّمنين الصادقين، والتخلي عن تلكا
 بالموصوف، ورعاية العهد هنا تشمل العهد العام والخاص، فكل ما صدق عليه لفظ العهد فرعايته من الإيمان. وفي موضع آخر يأتي الخطاب بأسلوب الا ستفهام الذذي يوقظ الْحس ويثير المشاعر، قال تعالى :

 في هذه الآية يتردد لفظ الإيمان ثلاث مرات بصيغ محتلفة في آيه واحلدة | لا لا
 المؤمنين من أهم صفاتهم الوفاء بالعهود والمواثيق.
س.
أعلن الله تعالمى في كتابه العزيز محبته للمتقين الموفين لعهودهم. قال تعالىى:


 اللكتاب والسنة.
[انظر الميثاق: حكم الوفاء بالميثاق]
ثانيًًا: آثار الو فاء بالعههـ:
باستقراء الآيات التي تحدثت عن العهلد، نلاحظ الآثار التي رتبها الله عز وجل على الالتزام بالعهلد، فمن هذه الآثار: ا. التقوى.

من الثمرات التي تعود على الفرد من
 إن الوفاء يورث في القلب التقوى. وقد نبه القرآن الكريم اللى هذه الثـ الثمرة العظيمة، حيث ذكر الله عز وجل عدل عدة صفات كريمة شريفة يختمها بذكر عاقبة المتصفين بتلك الصفات، ونجد أن الوفاء بالعهد بعد الوعد من صفات المتقين الصادقين. قال تعالى: الـى




 r. الإيمان.

الوفاء بالعهد هو الذي يحقق الإيمان،

قال تعالى:



وفي موضع آخر لماذكر اللّهصفات أولي




人 بَا

ويين الله تعالى في مواضع أخرى بأن هذا النعيم اللني يلاقيه الأوفياء نعيم دائم مخلدون فيه فبعد أن ذكر الله صفات المؤمنين في سورة (المؤمنون) ومنها أنهم:



[المؤمنون: •1-1 11]
[انظر: : الميثاق: آثّار الوفاء بالميثاق]
ثالثًا: آثار نقض العهـ: إذا كان للوفاء بالعهد آثنارٌ ليجابية تودي بصاحبها للفوز، فإن نقض العهد يتراك آلثا تثارّا سلبية تودي بصاحبها إلى الخسران، وإذا كانت الآثار الإيجايبة حافزة وداعية المسلم
 قال أبو السعود: ضألَّيات السابقة تشعر بأن التقوى ملاك الأمر، عالم للوفاء بالعهود والمواثيق وغيره، وجالبة لمحبة اللله تعالى") قال الزمخشري: (1 من وفى بعهلده مع الله واتقى ربه ينال محبة الللت تعالى|"(\$). وبهذا تكون محبة الله ثمرة من ثمار الوفاء بالعهل وأثرّا من آثار الالتزام به، ونعم الثمرة لتلك الشجرة، وطوبى لعبد ظفر بمحبة الله ورضوانه، لقد جمعت له له السعادة من طرفيها، وفاز فوزًا لا يشقى بعده أبدًا. ؟. تكفير السيئات و سبب لدخول الجنة. الوفاء بالعهود يكفر الله به الديئات والننوب، ويوجب دخول الجناء الجنة ونعيمها الدائم، وهذا ما يؤكده قول الحت تبارك وتعالى:
 قال الطبري: (اوعهده إياهم أنهم إذا
 وفي سورة المائدة ذكر الله سبحانه أنه أخذ الميثاق والعهد من بني إسرائيل، ثم بين الجزاء على الوفاء به.

$$
\begin{align*}
& \text { ( الكشاف (Y) (Y) } \\
& \text { جا جامع اليّان / } \tag{}
\end{align*}
$$

وبنفس المعنى في الآية السابقة في سورة النساء، قال تعالى:
 [النساء: 100].
هذا الإيمان القليل هو تصديقهم ببحض الأنبياء والكتب وهو إيمان قليل؛ لأنه تصديق غير متمكن، ولأنه لو كان تصديقان الانيان حقيقيّا لدعاهم إلى الإيمان بالجميع؛ لان الأنبياء يصدق بعضهم بعضّا، والكتب تدعو
إلى ذلك، ولندلك نهو إيمان كلا إيمان (ب) وياتي الفسوق بمعنى الكفر كما في قوله تعالى:
 والآيات التي جاءت مبينة فسق من نقض العهد وردت بمعنى الكفر، وذلك تأكيد لما سبق من بيان كفر من تخلى عن العهده، فئي أول آية جاء فيها لفظ العهد والميثاق، حكم الله على الناتضين بالفسق فقال تعالى:


.[rv-ry
وعندما ذكر الله ما أخذه على النبيين من عهد وميثاق، حيث طلب من الأمم الإقرار والتصديق، فلما تولوا نعتهم بالفسق. قال تعالى:


للالتزام والوفاء، فإن الآثار السلبية أشد إنذارًا وتحذيرًا وتخويفًا، وهذه الآثار منار الها ما يكون في الدنيا، وأعظمها ما سيكون الانيان في الآخرة، من مذة الآثار:
ا ـ الكفر والفسوق.
قرن الله عز وجل بين الكفر ونقض العهد في كثير من الآيات الثقرآنية، ولا شك بأن الذي ينقض عهده مع الله فقد كفر، لا لا سيما وأن الله قد أخذ الميثاق على جميع البشر ومم في عالم اللذر، ومن منا جاء نفي الإيمان عن الناقضين لعهودهم، زجرّا وتهديدًا لهم.
ففي الآية التالية ينفي الله تعالى الإيمان عن ألناقضين لعهودهم:


قال الطبري في تفسير هذه الآية: (ولذلك وجهان من ألتأويل: أحدهما: أن يكون الككلام دلالة على الزيادة والتكثير في عدد المكذبين الناقضين عهد الله، على عدد الفريق، فيكون الكلام حيتذذ معناه: أوكلما عاهدت اليهود من بني إسرائيل رَيَّها عهنَا نقض فريق منهم ذلك العهد؟ لا لا ما ينتض
 فيكفر بالله أكثرهم، لا الثقليل منهم، فهذا أحد وجهيهي (1)
(1) جامع البيان / \& \& .

فتحوا مكة، واضطروا إلى طلب الأمان، وصاروا بعد العزة والقوة في غاية الوهني الوهن، إلى أن دخلوا في الإسلام، وأكثرمه لذلك
${ }^{(1)}{ }^{1}{ }^{1}$
ب. القتّل والتشريد.
من الآثار المترتبة على نقض العهد في في الدنيا القتتل والتشريد، ولقد ألمر الله عز وجلي نييه صلى الله علهي وسلم إن لقي هؤلاء الخاثين ناتضي العهود وتمكن منهمه، أن يعاقبهم عقوبة قاسية تتعدى آثارها هؤلاء المجرمين إلى ما يقف خلفهم وبتربص بالنبي صلى الله عليه وسلموصحتبها الدوائر، يكون من آثارها تشريد أولئك المتربصين

وتفريق كلمتهم وتشتيت شملهم. قال تعالى: ولى
 نَ :
.[ov-04
وهذا ما فعله رسول الله -صلى الله عليه
وسلم- عندما ظفر ببني قريظة، تنفينًا لأمر
الله من فوق سبع سماوات (ب)
؟ ـ اللعن وقسوة القلوب.
من الآثار الناتجة عن نتض العهود اللعن وقسوة القلب؛ نعندما نتض بنو إسرائيل
(1) فتح الباري، Yی/ (Y)


وبهذا تؤكد لنا هذه الآيات شُناعة فعل
 لخروجهم عن أمر الله وميثاقة. r. الخسران.

من الآثار المترتبة على نتض العهد الخسران في الدنيا والآخرة، ويتضح ذلك




وفي موضع آخر من نفس السورة يؤكد الله لنا أن عاقبة ناقضي العهود والمواثيق الخسران.
قال تعالى:



 فإذا كانت خسارة الدنيايفر منها الإنسان، وتترك آثارها على حياتها ومستقبله، فكيف بخسران الدنيا والآخرة؟ تال تعالى:鲀
 قال ابن حجر: ا(كان عاقبة نقض قريش العهد مع خزاعة حلفاء النبي -صلى اللّه عليه وسلم- أن غزامم المسلمون، حتى

تجسد هذه الآية ما يلحق باللذين يشرون
 يكون حالهم يوم القّيامة، فلا يكون لهـ خلاق ولا حجة ولا نصيب ولا قوام وأشد من ذلك أن الله لا يكلمهم كلامكا يسرهم، ولا ينظر إليهم نظر رحمة وعطف، ونم، بل ولا يزكيهم ويطهرهم من ذنـر وسيياتهم في موقف يتتظر كل إنسان رحمة الله وعفوه ومغفرته، ونهايتهم في العذاب

الأليم (4)
7. الجناية على النفس.

نقض العهود تعود جنايتها على النفس. قال تعالىى: نَنَّسِهِ فالناقض لعهلده يجني على نفسه ويوبقها، وهذه الآثار هو سببها، وهو حطبها ووقودها. [انظر: الميثاق: نتض الميثاق سبب للإفساد
في الأرض والعقاب في الآخرة]

موضوعات ذات صلة: البيعة، الثبات، الر جولة، الميثاق

عهودهم كانت العاقبة شديدة والأثر أليم، فقد لعنهم الله وجعل قلوبهـم قاسية، وتبعاً لذلك ضلوا وانحرفوا عن سواء السبيل. قال تعالى :
 .[14
وفي موضع آخر يبين الله أن اللعن جزاء



 أي: أولئك الموصوفون بتلك الصفات الذميمة والتي منها نقض العهود والموائيق،
 ولهم فوق ذلك، اللدار السيئة وهي جهنم (1) هذه الآيات بيان من الله للمصير اللذي ينتظر الناكثين لعهودهم الناقضين لموايثيقهم، وهو إنذار وتحذير للمئمؤمنين بلم وللناس أجمعين. 0. الموقف المـخزي يوم القيامة. قال تعالىى:


 .

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) انظر: التفسير الوسيط، سيد طنطاوي } \\
& \text {. } \varepsilon \vee \varepsilon / V
\end{aligned}
$$

